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B・1Diet and tbe Host-parasite ecology of chacma baboons 
PA Pebsworth (WildclifNature Reserve) 所内対応者 :MAHu缶nan
Geopbagy .is widespread in animals and OCCUfS in 21 % of al nonhuman primates， but has not been described by age class， 
S巴x，or reprodlctiv巴 state.Because soil bas the ability to aleviate gasrro-intestinal (Gl) distress and lIpsets， geophagy is 
considered a selιmedicative behavior. 1 analyzed data collected frOl1 my field study， which continualy monitored soil 
consumption in a troop of Papio hamadras ursinus at four geophagy sites witb video camera traps liom August 2009 througb 
January 2011. Using 60 bours of video r巴cordings，] evaluated soil consllmption by age c1ass， sex， and reproductiv巴state
Pregnant baboons spent more tim巴 consumingsoil at monitored geophagy sites thal1 other babool15. This pattern of soil 
consumption is similar to whal is observed in humans. ln addition 10 analyzing geophagic soils for physical， chernical， and 
mineral properties， 1 analyzed tbese soils for presence of soil-transmitted helmintls (STH) 10 evalate the risk of parasite 
transmission tbrough soil consumption. 1 analyzed 272 fecal samples to determine parasites infectil1g this troop. Six 
nematodes: Trichuris sp.， one ullidentitied species 仕omtbe suborder Spirurina， Strongyloides fuelleborni， Oesophagostomum 
sp.， Tricbostrongylus sp.， and S佐eptopharagussp. were found. 80 soiJ samples were tben analyzed for parasite presence， 40 
五i.omgeophagy sites and 40 from foraging sites. My preliminary findiJ1gs indicate that mo陀 TI允hurissp. ova were recovered 
I"om samples colected where soils were consumed， and both geophagy and foraging sites wa5 a potential SOUfce of STH 
infection for白istroop. However， black wattl巴standspose a great巴rrisk of STH infection than g印 phagysites 
B・2農地への依存性の異なるニホンザノレ2群の群落利用の比較
海老原克(麻布大 ・院 ・獣医) 所内対応者:辻大和
近年、サノレ(ニホンザノレ)による農業被害が生じている。農村の過疎化は今後さらに進むと思われ、人里を利用
するサルもさらに増えていくと予想される。こうした状況は、サノレが環広の変化に対して、どのように生活を変化
させたかを知る好機といえる。本研究では、神奈川県丹沢東部の農地を利用しない群れ(自然群)と農地を利用す
る群れ (加害群)の群法利用を比較した。ラジオテレメ トリ法により群れの位置を把握し、GIS上で環境省の植生
図を用いて解析を行った。自然群では、 広葉樹林の利用が秋を上限として山型を示し、針葉樹林と草地の利用は秋
を下限に谷型を示した。一方、加害群では、農地の利用が秋を上限として山型を示し、その他の群落利用に傾向は
見られなかった。このことは、食物供給量が関係していることが考えられる。2群の群絡利用を比較すると、どの
? ???
